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65人，女児80人，年齢 1~26%，擢病期間 0-23年 )
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r = -0.44 (p<O.OOOl) 
20 10 26 
年齢
図2.患者の年齢と受診回数
左:昭和62年 y = -0.38X + 17.4 
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左:昭和62年 Y = -O.29X + 13.7 












コントロール指標ヘモグロビン A1 c (%) との関IV. 
昭和62年 r=-0.42， p<O.OOl，同63年 r= -0.44， p 
<0.001). また，擢病期間が長くなると，同じく受診回
数は有意に減少していた(図 3，昭和62年 r=-0.32，

























0.6+ 1.6 (n = 18) 






































































80.3 :t 20 . 9
71.5 +20.4 
77.1 +13.2 































































•••••• ? ? ? ? ? ?
? ? ?
?


























• • • 
? ?




























• ・.・‘-畠畠 a ・' rh.ed'、・








































































































































































































実態調査.小児保健研究50: 764-768， 1991 
3)新平鎮博:小児糖尿病-1. 治療の基本.JIM 3 : 
360-362. 1993 
4 )新平鎮博:小児糖尿病-2. 日常生活へのアドパイ
ス.JIM 3 : 458-461， 1993 
5)青野繁雄:小児期発症インスリン依存性糖尿病の長
期予後.小児科診療56: 1581-1586， 1993 
6)春日伸予，他:小児期発症IDDMの生命予後と医
療体制との関係.糖尿病34: 31-36， 1991 
7)春日伸予，他:小児期発症 IDDMの地域特性と生
命予後との関係.糖尿病34: 391-396， 1991 
8)山内祐一 :小児糖尿病の心理的管理.糖尿病221979 
9)前坂幾江 :小児糖尿病の治療と管理一糖尿病におけ





研究49: 359-364. 1990 
12)新平鎮博，他:心理的問題を呈した乳児期発症小児
糖尿病児の背景と援助について大阪市立大学生活
科学部児童家族相談所紀要8: 129-136， 1991 
13)上原優子，他:乳幼児期の若年形糖尿病児の心理的
特性とその援助.阪市生科紀要38: 281-287， 1991 
(平成5年10月12日受理)
Summary 
We analyized the freq uency of consultations and counselings for diabetic children in Hospital of Osaka 
City University， Medical school. The averages of consulations to our hospital were 9.8 times per year in 
1987， and 10.3 times per year in 1988. Higher age or longer duration of diabetes， the consulations to・our
hospital became less frequent (p<0.001) . And many counselings to patinets were needed， and it revealed 
that some patients whoes consultaions were few had many psycological problems of life managements. 
(8) 
